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の代表的な詩は、「私は黒い手を見てきた」（“I Have Seen Black Hands”） や
「世界と私の間」（“Between the World and Me”）という長編詩だが、その
ほか「レッド・クレイ・ブルース」（“Red Clay Blues”）、「俺にはピンとき
た」（“Ah Feles It in Mah Bones”）、「死んで忘れられた神の子ども」（“Child 
of the Dead and Forgotten Gods”）、「どこでも熱い波が逆巻く」（“Everywhere 
Burning Water Rise”）、「ハースト・ヘッドライン・ブルース」（“Hearst 
Headline Blues”）、「俺は赤いスローガン」（“I am a Red Slogan”）、「キング・
ジョー」（“King Joe”）、「力」（“Strength”）、「オブセッション」（“Obsession”）、

































































































































































ことはないのです。（Kinamon and Fabre, Conversations, 108）




論理によって非人道的に扱われる素朴な人間たちの歌なのです . . .有
名なブルースは愛をうたっているので、人々はブルースが黒人生活の



















こであったようだ―南部の暴力とブルースの伝統』（Seems Like Muder Here: 























アトランタで男を 1人、アラバマで 2人、チャタヌーガで 3人、

























































































迷いない肯定」（Ellison, Living with Music, 99–100） の精神を具現したもの
であることを指摘している。














































































　　A dead mouse ﬂ oating
Atop a bucket of cream
　　In the dawn spring light.　（408） 
（春暁や乳脂バケツに鼠浮く）
　　In a full zinc tub,




Th e magpies are dissecting
　　A cat’s dead body.　（711） 
（厳粛にカササギ切り裂く死んだ猫）
　　At the water’s edge,
Amid drifting brown leaves,






















　　A white butterﬂ y
Sits with slowly moving wings














　　Scarecrow, who starved you,
Set you in that icy wind,
　　And then forgot you?　（577）
（寒風に案山子よ誰が忘れたか）
　　Late one winter night
I saw a skinny scarecrow
　　Gobbling slabs of meat　（150）
（冬夜更け案山子が肉を食うを見た）
　　Little boys tossing
Stones at a guilty scarecrow
















　　Th at abandoned house,
With its yard of fallen leaves,
　　In the setting sun.　（38）
（廃屋の落ち葉の庭の茜かな）
　　A man leaves his house
And walks around his winter ﬁ elds











　　A bright glowing moon
Pouring out its radiance
　　Upon tall tombstones.　（145）
（名月や高き墓石を照らしけり）
　　I saw the dead man
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Impatiently brush away





















　　Th e sound of a rat
Gnawing in the winter wall
　　Of a rented room.　（453）
（冬の壁借家に鼠かじる音）
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　　I am paying rent
For the lice in my cold room

















　　And now this thing too:
A drunken girl vomiting
　　In the autumn rain.　（123）
（こんなこと娘酔い吐く秋の雨）
　　In a drizzling rain,
In a ﬂ ower shop’s doorway,

















Th at these sweet magnolias
　　Cannot smell themselves.　（312）
（もくれんや自身匂えず悲しけり）
　　How lonely it is:
A winter world full of rain,
　　Rain raining on rain.　（319）
（寂しさや時雨に時雨冬の雨）
　　How lonely it is:
Black brittle cornstalks are snapping
　　In the winter blast.　（323）
（寂しさや空風に折れコーン茎）
　　How lonely it is:
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A rattling freight train has left














　　As my anger ebbs,
Th e spring stars grow bright again








　　Keep straight down the block,
Th ere turn right when you will ﬁ nd






























1 たとえば Robert L. Tenerは “Like the Japanese poet Basho, Wright had achieved 
in some of his haiku the quiet tone, the sense of sad oneness in nature, coupled with a 
slight smile of joy and compassion. At his best Wright was clearly capable of perceiving 
the peaceful and temperate aspects of nature and of avoiding the confused and violent 
elements both in man and in nature. He could create, as it were, his own Wordsworthian 
‘sports of time,’ seeing into the life of things.” （Critical Essays on Richard Wright, 296）
と述べている。また Fabre はライトの晩年において自然が極めて重要になったこと
（Ciritical Essays on Richard Wright, 270）、伯谷は自然への愛が主要なテーマとなった
こと（Cross Cultural Visions, 155）を語っている。
2 この点は拙稿「William FaulknerのTh e Wild Palmsと Richard Wrightの “Down 
by the Riverside”における 1927年のミシシッピー川大洪水」『都留文科大学紀要』64
号、64–81頁において詳しく論じた。
3 Richard Wright, “Red Clay Blues.” New Masses （August, 1939）, 14.
4 “Harry’s Blues Lyrics Online.” 〈http://blueslyrics.tripod.com/artistswithsongs/
bessie_smith_2.htm#mama_s_got_the_blues〉を参照。
5 Clarence Williams については Th omas L. Morgan and William Barlow, From 
Cakewalks to Concert Halls: An Illustrated History of African American Popular Music from 






8 Richard Wright, “Rise and Live.” Midland Left 2 （1935）: 13.
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